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  a(i)=b(i) 
end do 
   ： 
subroutine sub(x,y) 
  x=sin(y) 
end 










f95 -prof_gen p.f 
a.out        （計測実行。*.dyフ
f95 -prof_use p.f 













 do i=1,n 
 b(i)=sin(c(i)) 
  a(i)=b(i) 


















% f95 -O3 -ftrace p.f 
% setenv FTRACE_EVENTS CPU_CYCLE
% a.out [例] gprofの使用 
% f95 -O3 -p  p.f
% a.out 
% gprof  -b  --no-graph 
FLOW TRACE ( profiled by performance monitor ) Version: 1.02 
Frequency      CPU_CYCLES Routine 
--------- ----------- ---------- 
          1        788568 main 
    27      15708725 matgen_ 
     270000     2867808 ran_ 
          72       108570460 second_ 
     26       5701485 dgefa_ 
     2574       1214513 idamax_ 
   2574       773145 dscal_ 
  133874      49029978 daxpy_ 
    25       35091 dgesl_ 
           1        37215 dmxpy_ 
            1          56 epslon_ 
          1        15171 dgesl_ 
--------- ----------- ---------- 
 図２ ftraceの出力情報 
 
   
4. プログラムのチューニング 













が無い場合、指示行 !dir$ ivdepを指定してSWP化を促進します。 
 
Following are the loop-carried memory depndence edges: 













      : 
!dir$ ivdep 
    do i=1,n 
     a(ki))=a(k(i))+b(i)+c(i) 
    enddo 
          ： 
 (a) プログラム例 
    subroutine sub(a,b,c,k,n) 
： 
     do i=1,n 
     a(ki))=a(k(i))+b(i)+c(i) 




% f95 -opt_report -opt_report_phaseecg_swp a.f 
 
(c)SWPレポート 
Swp report for loop at line 5 in sub_ in file a.f 
 
      Resource I  =     3 
        Recurrence II =      22 
        Minmum II   =      22 
        Scheduled II  =      23 
 
      Following are the loop-carried memory depndence edges: 









Loop has lopsided control flow. Either there are too many IF sta ements 
within the loop, OR the THEN and the ELSE parts are highly unequal => 























  アンロール前                 アンロール後             




  a(i)=b(i)+c(i)*r 
   a(i+1)=b(i+1)+c(i+1)*r 
   a(i+2)=b(i+2)+c(i+2)*r 




















   入れ換え前                入れ換え後 
do i=1,n 
  do j=1,n 
  a(i,j)=b(i,j)-c(i,j)*d(i,j) 
  end do 
end do 
do j=1,n 
  do i=1,n 
  a(i,j)=b(i,j)-c(i,j)*d(i,j) 
















 real a(1024,1024)  → a(1025,1024) 
 
 
5. おわりに 
TX7/AzusA Fortranプログラムのチューニング方法およびプログラミング技法につ
いて説明いたしました。弊社では、今後性能向上をより容易に行えるようにコンパイ
ラの最適化技術の追求に努めていく所存です。 
 
・Intel および Itaniumは、米国Intel社またはその子会社の米国および他の国にお
ける商標あるいは登録商標です。 
・Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標あるいは登録商標
です。 
 
